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ABSTRACT 
 
 
 
 
Semiconducting copper oxide (CuO) thin films have been deposited using 
DC sputtering technique using copper (Cu) target for detection of oxidizing nitrogen 
dioxide (NO2) gas. A series of CuO thin films (gas sensors) (C1-C7) of various 
thicknesses had been prepared on Corning glass substrate. The time of deposition 
was between 90 to 270 minutes at 30-minutes time interval. The thickness of the gas 
sensors was measured using a surface profiler (Dektak 3) and found to be in the 
range between 159 nm to 604 nm. The resistance and the gas sensing properties to 
NO2, mainly the sensitivity, response and recovery time were investigated using the 
gas sensor characterization system (GSCS) for a single gas sensor and for an array of 
sensors in series configurations at different operating temperatures. The resistance of 
the gas sensor decreased when exposed to NO2 gas.  The best sensitivity (0.859) for 
the single gas sensor configuration was found to be sensor C3 which was deposited 
at 150 minutes, corresponding to 247 nm thickness. While, for the sensor array 
configuration, the best sensitivity (0.788) was found to be sensor AC3 at the 
combination of 90 and 150 minutes-deposition time. The response time for the gas 
sensor C3 was 57 seconds and the recovery time was 60 seconds; whereas for the 
array gas sensor AC3, the response and recovery time were 45 seconds and 60 
seconds, respectively. Thus, the single configuration had a better sensitivity and 
response time compared to the array configuration. Hence, the single configuration 
was the preferable gas sensor for NO2 gas. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Filem tipis kuprum oksida (CuO) semikonduktor telah dimendapkan 
menggunakan teknik pemercikan DC menggunakan sasaran kuprum (Cu) bagi 
mengesan pengoksidaan gas nitrogen dioksida (NO2). Satu siri filem tipis CuO 
(penderia gas) pelbagai ketebalan (C1-C7) telah disediakan pada substrat kaca 
Corning. Masa pemendapan adalah di antara 90-270 minit pada selang masa 30 
minit. Ketebalan penderia gas diukur menggunakan pengukuran permukaan (Dektak 
3) dan didapati berada dalam julat di antara 159 nm ke 604 nm. Rintangan dan sifat 
penderiaan gas kepada NO2, terutamanya kepekaan, masa tindak balas dan 
pemulihan telah dikaji dengan menggunakan sistem pencirian penderia gas (GSCS) 
untuk penderia gas tunggal dan untuk pelbagai penderia dalam siri konfigurasi pada 
suhu operasi yang berbeza. Rintangan penderia gas didapati menurun apabila 
terdedah kepada gas NO2. Kepekaan terbaik (0.859) untuk konfigurasi penderia gas 
tunggal dianalisis pada penderia C3 yang dimendap pada minit ke-150 yang sejajar 
kepada ketebalan 247 nm. Sementara, bagi konfigurasi pelbagai penderia, kepekaan 
yang terbaik (0.788) ditemui pada penderia AC3 gabungan minit ke-90 dan 150-
masa pemendapan. Masa tindak balas untuk penderia gas C3 adalah 57 saat dan masa 
pemulihan ialah 60 saat; manakala untuk pelbagai penderia gas AC3, masa tindak 
balas dan pemulihan masing-masing ialah 45 saat dan 60 saat. Konfigurasi tunggal 
mempunyai kepekaan dan masa tindak balas yang lebih baik berbanding dengan 
konfigurasi pelbagai. Oleh itu, konfigurasi tunggal adalah penderia gas lebih baik 
bagi gas NO2. 
 
 
